










English: The fierce wind from the river made the wires above the roofs hum.
（2） J: みやげ物屋の店先では，風鈴がちりん，ちりんとさわやかな音を聞かせていた。
E: The f_rin in front of the omiyage shop were emitting a refreshing tinkling sound.
（3） J: 遠出する以外はほとんど車に乗らない。げたをからんころんとひびかせて歩く。
E: I hardly ever ride in a car except on long trips. I always clip-clop along in my
geta.
（4） J: 彼は続けざまにこんこんとせきをした。
E: He kept coughing away.
（5） J: ねこじゃあるまいし，そうぴちゃぴちゃ音をたててスープを飲むものじゃないよ。
E: Don’t slurp your soup like that; you’re not a cat.
（6） J: 運動の後，水道の蛇口に口をつけてごくっごくっと飲む。うまいなあ，と思う。









E: I dabble the vegetables around in the mountain stream and the water sparkles in
the morning sun like so many fragments of glass.
（9） J: 母が慣れた手つきでさくさくとにんじんをきざんでいる。
E: Mother is deftly chopping the carrots with practiced hands.
（10）J: ぞうきんを堅くしぼって廊下をきゅっきゅっとふく。とてもいい気持ち。

























































（18）onomatopoeia: A word or process of forming words whose phonetic form is perceived as
imitating a sound, or sound associated with something, that they denote. E.g. peewit or
Dutch kievit are onomatopoeic words for a lapwing, whose cry they mimic.
2.2.6 Trask（1997: 157）
（19）onomatopoeia: The coining or use a word which attempts to represent a non-linguistic










































































E: Ding-dong. Suddenly the doorbell rang. （K, p. 5）
（26）J: 冷蔵庫のぶーんという音が，私を孤独な思考から守った。（キ，p. 8）
E: The hum of the refrigerator kept me from thinking of my loneliness. （K, p. 5）
（27）J: ……廊下をぱたぱた走るスリッパの音や，旅館の人の声で，はっと，目覚めたら，す
っかり天気が変わっていた。（キ，p.156）
E: I awoke with a start to the pit-a-pat of slippers and the voices of the inn employees
in the hall. （K, p. 102）
（28）J: 夜の中を，ちりちりと鈴の音が遠ざかっていった。（キ，p. 196）







E: “Unbelievable,” he said, putting down his burden with a thud. （K, p. 60）
102 福井大学教育地域科学部紀要 Ⅰ（人文科学　外国語・外国文学編），60，2004
（30）J: するとガチャン！と電話が切れてしまったのだ。（キ，p. 102）
E: The party on the other end hang up with a crash. （K, p. 67）
（31）J: そして，ばーん，とドアをすごい音で閉めて出ていった。（キ，p. 112）
E: Then, slamming it with a bang, she was gone. （K, p. 73）
（32）J: 彼女は私をきっ，とにらんで，「言いたいことは全部言いました。失礼します。」と冷た
く言い放ち，コツコツ音をたててドアへ歩いていった。（キ，p. 112）
E: She gave me an evil scowl and said in a chilly voice, “I’ve said all I had to say.
Excuse me.” Those were her parting words. With the click, click of her little beige
pumps, she turned and walked to the door. （K, p. 73）
上記の（29）では「どさり（と）」に対してwith a thud 「ドシン（という音）とともに」，（30）では
「ガチャン（と）」に対してwith a crash 「ガチャン（という音）とともに」，（31）では「ばーん」に対







E: I heard the windows rattle in the wind. （K, p. 148）
（34）J: 店のおばさんが忙しそうにやってきて，どっかんと水を置いた。（キ，p. 127）
E: The waitress, bustling about in the noon rush, slammed a glass of water down






E: My legs made a splashing noise as I lolled in filthy pool of what must have been rain




E: The faint outline of the rustling trees trembled in the wind; gently, the heavens
began to move. （K, p. 144）
上記の（35）では「びしゃっ（とつかった）」に対してmade a splashing noise 「水がはねる音を出






E: Yuichi returned, jingling the car keys. （K, p. 12）
（38）J: カギをちゃりちゃり言わせながら星空の下を歩いていたら，涙があとからあふれはじ
めた。（キ，p. 74）
E: As I walked along under the starry sky, my keys jingling, the tears began to flow
one after the other. （K, p. 47）
（39）J: ちりちり，とかすかな音をたててだれもいないその空間に鐘は鳴った。（キ，p. 213）
E: The sound came, faintly tinkling, from a spot where no one was standing. （K, p. 144）









E: The trees swayed and roared. （K, p. 102）
（41）J: 砂が，ひんやり，さくさくしていた。（キ，p. 158）




E: I washed and bleached all the dish towels, and while watching them go round and
round in the dryer I realized that I had become calmer. （K, p. 56）
上記の（40）では「ごうごう」に対してroar 「轟音を発する」，（41）では「さくさく」に対して









E: Just then, with the scratch of a key in the door, an incredibly beautiful woman came
running in, all out of breath. （K, p. 11）
（44）J: チン，とエレベーターが止まり，私の心が瞬間，真空になった。（キ，p. 93）
E: The elevator stopped with a little jerk. （K, p. 61）
上記の（43）では「ガチャガチャ（と）」に対してwith the scratch （of a key） 「（カギを）引っか







E: It was raining that hazy spring night. A gentle, warm rain enveloped the neighbor-















E: “You’re a good kid, too.” She beamed. （K, p. 19）
（47）J: 胸がどきどきして，足がふるえるように思えた。（キ，p. 213）
E: My heart was pounding. I realized my legs were trembling. （K, p. 144）
（48）J: 私はかぜをひいてしまい，ジョギングも休んでうつらうつらしてベッドにいた。（キ，
p. 187）




E: Everyday I thrilled with pleasure at the challenges tomorrow would bring.（K, p. 59）
（50）J: 悪寒が走り，ぞくぞくして体中が痛んだ。（キ，p. 203）











E: I felt very keenly how old he had become. （K, p. 32）
（52）J: 胸の内が嵐なのに，淡々と夜道を歩く自分の映像がうっとうしかった。（キ，p. 75）
E: In spite of the tempest raging within me, I walked the night path calmly. （K, p. 48）
（53）J: 私はのろのろと起きあがり，お茶を飲もうと台所へ歩いた。（キ，p. 204）
E: I sluggishly got up and went to the kitchen for some tea. （K, p. 138）
（54）J: 私は読みおえて，手紙を元のようにそっとたたんだ。（キ，p. 83）
E: When I finished reading I carefully refolded the letter. （K, p. 53）
（55）J: 閉め出されるとこわいので裏の非常口のドアのカギをそっと開けておいた。（キ，p.
134）
E: For fear of getting locked out, I quietly unbolted the rear emergency door.（K, p. 88）




















E: It was so much fun, hearing our voices in the silent kitchen in the middle of the
night. （K, p. 38）
（58）J: 外からのひんやりした風が入ってきて，熱っぽいほほをひやした。（キ，p. 205）






E: I gave myself permission to be lazy until May. （K, p. 21）
（60）J: 私は妙にうきうきして楽しかった。（キ，p. 135）
E: I felt strangely lighthearted. I was excited. （K, p. 88）
（61）J: ポケットの中でつないだ手のひらはいつもあたたかくぱさぱさした感触だった。（キ，
p. 195）
E: Our hands, joined in my pocket, palms touching, felt very warm and soft. （K, p. 131）
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（62）J: 「……こういうのって，正当防衛で，チャラになるんだったわよねえ？」（キ，p. 70）
E: “There!” she said. “Self-defense, that makes us even.” （K, p. 45）
（63）J: 足が何となくふらついていたし，熱も上がりそうな感じだったからだ。（キ，p. 188）









E: The dark shadows of the mountains loomed blacker than the night sky over the







E: That last half-year ... Until Eriko’s death my relationship with Yuichi had been
laughing and carefree, but under the surface it had been growing more and more
complicated. （K, p. 87）
（66）J: 瞳の奥にひそむとがったものが風にさらされて，どんどん冷えてゆく気がした。（キ，
p. 75）
E: My eyes were stung by the lashing wind, and I began to feel colder and colder. （K,
p. 47）
上記の（65）では「どんどん」に対してmore and more 「ますます」，（66）では「どんどん」に対し









E: Three days after the funeral I was still in a daze. （K, p. 4）
（68）J: 「ごめんね，雄一。[……] 朝なら時間とれるから，みかげさんには泊まってもらって
ね。」とせかせか言い，赤いドレスをひるがえして玄関に走って行った。（キ，p. 18）
E: “I’m sorry, Yuichi. [......] I hope Mikage will agree to spend the night.” She was in
a rush and ran to the door, red dress flying. （K, p. 11）
上記の（67）では「せかせか」に対してin a rush 「慌しさの中で」，（68）では「ぼう（っと）」に対し




E: “What are you talking about?” he said, giving me a mystified, stupid look. （K, p.
27）
（70）J: 彼は苦笑した。その堂々とした笑顔が私をどきりとさせた。（キ，p. 45）
E: He smiled bitterly. It gave me a start in its contrast to his usual smile. （K, p. 28）
上記の（69）では「きょとん」に対して（giving me a [mystified]） stupid look 「（不思議そうな）

















E: It seemed to float to a stop before my eyes, and, the people lined up, got on, one by
one. （K, p. 33）
（73）J: 何の展望もなくじりじりと枯れてゆくように日々は過ぎてゆく。（キ，p. 168）




E: It was early in the fall when I left the university once and for all and got a job as an
assistant in a cooking school. （K, p. 46）
（75）J: 宿についてふとんにもぐりこみ，あまりの寒さに暖房をつけっ放しで私はぐったりと
眠り込んだ。（キ，p. 156）
E: Back at the inn, the heat in my room still on, I burrowed under the covers and fell
asleep, dead to the world. （K, 102）
上記の（72）では「ぞろぞろ」に対してone by one 「一人一人，一人ずつ」，（73）では「じりじり」
bit by bit 「少しずつ，徐々に」，（74）では「きっぱり」に対してonce and for all 「この一回限り






E: Their clothes were always in the best of taste, the kind that you can’t help but
stare at. （K, p. 69）
（77）J: 男のくせに私，めちゃめちゃ泣いちゃってたから，くそ寒いのにタクシーに乗れない
のよ。（キ，p. 124）
E: “Because I was crying my eyes out, I couldn’t take a taxi.” （K, p. 81）
上記の（76）では「きちん（と）」に対してin the best of taste 「上品な，儀礼に合った」，（77）で





E: Listening to the quiet breathing of the plants, sensing the night view through the
curtains, I slept like a baby. （K, p. 22）



































頭） sn- 「鼻に関係する」 sneeze, sniff, snob, ..., gl- 「光に関連」 glitter, glisten, glow, ..., sp- 「水分や湿り
気」 sprinkle, splatter, splash, spill, ..., sl- 「不規則な，時として遅いのろのろした動作」 slink, slither, slug-
gish, slipper, ..., 「湿気や汚染」 slimy, slobber, slush, slops, ..., fl- 「速い動作」 flutter, flap, flicker, ..., st-
「停止や中断」 stop, stammer, stutter, stumble, ..., scr- 「摩擦，比喩的に抵抗」 screech, scream, scratch,
scrub, ..., squ- 「圧力を伴う摩擦」 squeeze, squish, squeak, ..., （語尾） -ash 「急激な，激しい動作の表現」

























が伴う。「花びんががちゃんと床に落ちた」（The vase crashed to the floor.），「老婆が通りをとぼとばと歩
いていった」（An old woman plodded along the street.），「ロープがぶつりと切れた」（The rope snapped.），
「彼は鞭をぴしりと鳴らした」（He snapped his whip.），右の，snapのように，いくつかの日本語の擬声・擬
態語に対する共通した訳語となり得るものもある。「彼はドアをばたんと閉めた」（He banged the door.），
「時計のかちかちいう音が聞こえた」（I heard the ticking of the clock.），（iii）日本語の擬声・擬態語を英語
では「with＋擬声・擬態語」の形で表す場合。これは（ii）の場合の変形と考えてよい。「彼女は本をぱたりと




ある。「彼はかんかんに怒った」（He got very angry.），「雨がざあざあ降っていた」（It was raining very
hard.），「列車はぴたりと予定時刻に着いた」（The train arrived exactly at the scheduled time.），（v）日本
語の擬声・擬態語を英語では一般の動詞や名詞で表す場合。「たじたじ」などはこの部類に属する。英訳に
はある程度の困難が伴う。「彼女は騒音でいらいらしていた」（She was irritated by the noise.），「酔っぱら
いがふらふらと歩いていった」（A drunken man staggered along the street.），「一日中ぶらぶらしていては
いけない」（Don’t loaf around all day long），「彼女はにこにこしてあいさつした」（She greeted me with a
smile.），（vi）意訳を必要とする場合。かなり慣用的な表現に多い。「ぐずぐずしてはいられない」（There is
no time to lose），「歯が一本ぐらぐらしている」（I’ve got a loose tooth.），「さんざんな目にあった」（We
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